







































（Sir James Steuart, 1713-1780）の貨幣数量説
に対する批判の論理を検討することにある。
ステュアートは、アダム・スミス（Adam Smith, 
1713-1790）の『国富論』（An Inquiry into the 
Nature and Causes of the Wealth of Nations, 
1776）の９年前に、大著『経済の原理』（An 
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れる（Gold and silver, like all other commodities, 
are valuable only in proportion to the quantity of 
labour necessary to produce them, and bring 
them to market. Ricardo［2004a］, p.352, 404頁）。
そして、一国に必要とされる貨幣の量は、労働
によって決められた貨幣の価値によって決ま
る（The quantity of money that can be employed 








circulation can never be so abundant as to 
overflow; for by diminishing its value, in the 
same proportion you will increase its quantity, 
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